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Abstract
 With rapid and continuous globalization of university communities and a 
continuously increasing number of international students accepted to Japanese 
language-teaching institutions at colleges in Japan year upon year, the fi eld of Japanese 
education is required to respond to student diversity. To date, Japanese-language 
education has conventionally perceived learner diversity as principally comprising 
nationality, native language, Japanese profi ciency, and styles of learning, and has 
seriously engaged in accommodating these needs. However, responding to growing 
numbers of international students also increasingly requires addressing the needs of 
students suff ering from learning disabilities (LD). In this study, I fi rst discuss developmental 
dyslexia as a kind of learning disability with an overview of case studies conducted 
overseas regarding the functioning of a support system for students with dyslexia at 
other universities. Second, I discuss how language-teaching institutions in Japanese 
colleges should support Japanese learners with dyslexia, and what would be required 







　日本の留学生政策が注目されることになったのは、1983 年の「留学生 10 万人計画」からでは
ないかと思う。「留学生 10 万人計画」とは、21 世紀初頭までに当時のフランスと同じ程度の 10
万人の留学生を日本に受け入れるという計画で、当時の中曽根内閣によって掲げられた（文部省、





留学生 10 万人受け入れという目標は 2003 年に達成されている。
　しかし、留学生が増えると、様々な場所で留学生の質に対する懸念が語られるようになり、大
学においても、1993 年度には 90.5％であった留学生の大学院における修士・博士の学位取得率











を経て、2008 年に「2020 年を目途に留学生を 30 万人とすることを目指す」、いわゆる「留学生





























































































　1978 年のウォーノック報告（The Warnock Report）で、学齢児のおよそ 20％の児童がなんら
かの特別な教育的ニーズ持っており、その多くが通常学級に在籍しながらニーズに応じて様々な
教育的対応を必要とする存在であることが示された。これをきっかけにして、1988 年に、教育改











help without helping the individual」という考え方に基づいて（Neanon、2002）. ディスレク
シア・フレンドリー・スクールづくりが目指されている（British Dyslexia Association、2003；































































理解促進・連携 25 27 74 43
学外連携・協力 26 27 78 43
面接相談等 40 48 92 71
学業支援 7 7 17 7
テスト・評価 15 13 28 18
進路・就労 14 16 28 62
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